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ABSTRACT 
The purpose of the present study was to investigate factors relating to satisfaction with 
university life and clarify the relationships between the factors and social skills in nursing 
students， The participants were al volunteers， invited from a class of 3rd year nursing students 
Ninety students participated in the study， A questionnaire about i) satisfaction with university 
life (15 statements)， i) Kikuchi s Scale of Social Skils; 18 items and ii) overall satisfaction 
with university life was delivered to nursing students in 2011. They completed the questionnaire 
Factor analysis and correlation coefficient were used， As a result，‘Learning Surroundings'， 
‘Standard of Living' and ‘Self-Motivating States' were revealed as factors relating to 
satisfaction with university life， Of these three factors， self-motivating states had a correlation to 
social skils， 1 t is巴stimatedthat social skil training can enhance self-motivated states in nursing 
students， (Accepted on August 5， 2013) 




















2005年 (n= 90) 
21.2 (SD: 0.9) 
5人(広6%)
2011年 (n= 85) 
21.1 (SD: 0.8) 
9人 (10.6%)
76人 (89.4%)
54.4 (SD: 8.8) 





56.2 (SD: 8.8) 







































検証されているKikuchi's Scale of Social Skils; 
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図1 大学生活満足の現状
表2 大学生活満足度全体に強く影響する項目
調査項目 n % 
l友人関係 74 87.1 
5実習全体 45 53.0 
9部活・サークル 45 53.0 
14睡眠 32 37.6 
7実習グループ 31 36.5 
2家族関係 26 30.6 
12経済状態 21 24.7 
13健康状態 21 24.7 
11趣味 20 23.5 
10アルバイト 19 22.4 
8学業頑張り度 16 18.8 
4講義 13 15.3 
3教員関係 10 11.8 
6実習記録 8 9.4 




















実習全体 .858 236 003 
講義 .602 一.323 007 
実習グループ .431 022 .188 
実習記録 .398 .047 .113 
友人関係 .345 .ー081 .320 
健康状態 一.048 .825 104 
睡眠状態 028 .661 .144 
経済状態 .046 .317 174 
趣味 2ー26 】041 .611 
学業頑張り度 0ー16 .175 .560 
学業以外への頑張り度 044 092 .416 
教員との関係 111 236 .412 

























高める因子] (p = 0.367. p < 0.01). および[生


















































































































度看護教育 197;38 (5): 370-375 
6) 黒坂知子 本校学生の学生生活の実態その3
-2005年生と1998年生との比較一.東京医科




活ー.Yamanashi Nursing ]ournaI2007; 5(2) 
53-59. 
8) 菊池章夫.KiSS-18研究ノート(追補).岩手





2010; 61 (3): 67-74. 
10)中村和代，熊井昭彦看護学生のストレスに
関する要因分析ストレス認知・対処方法の
学年比較看護教育 196;37 (3): 220-225. 
ll)中西陸子方法としての看護過程成立条件
と限界.初版，東京，ゆみる出版.195. 
